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GIANT BLADDER-STONE, REPORT OF A CASE 
by 
KoTARO lRrn, MAMORU SHOJI, MrTsUAKI HAKODA 
and y OSHIMICHI y AMASO 
frqm the Obama Hospital1 Fukui frefe~ture, 
巨大勝脱結石の 1治験 例 217 
A case of details in a patient with a giant bladder可 toneweighing 910g, taken 
out successfully by the peritoneal route have been reported. 
Reviewing previous reports in this country, this is, perhaps, the largest bladder-
stone in our country. The main chemical component has been proved to be“the 
phospha,te.” 
Post..:operative laboratory works revealed the disappearance of all clinical symp-
toms except for the slight hypofunction in both kidneys. 
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層に埠波縫合を行いp 腹膜縫合を行い経尿道的に持続 正常である．インヂゴカルミ ンは両側共に10分を過ぎ
写真 2 るも輸尿管より流出せず，腎機能障害の存在を証明す
るが勝脱症状も軽快したので5月.20日退院す‘
摘出結石所見：骨量は910g（摘出時）色調は淡褐灰
色を旦し表面は~;lJ'iに平滑にして癒着部に一致して軽
石様に頼粒.f*を呈し，硬度は硬聞である（写真第2）.化
学分析をすると燐酸塩を主成分とする結石であった．
結 =r a回
約16年前よ り下腹自！；川Ji 尿溜濁，尿意1旗数を訴える
42才男子に於て腹式防脱切開術に依り 9!0gのダルマ
型勝脱結石を得た症例を報告した．尚本症例は本邦巨
大勝脱結石中最大である．
